The Voyage of Giovanni da Verrazzano: A Newly Discovered Manuscript by Hatzopoulos, Dionysios & Virr, Richard
The Voyage of Giovanni da Verrazzano 
A Newly Discovered Manuscript 
by Dionysios Hatzopoulos and Richard Virr 
The expedition of Giovanni da Verrazzano in 1524 under the auspices of Francis I of France was 
one of the important early voyages of discovery. The text of Verrazzano's report has been known 
to twentieth-centu ry historians in  five versions: four manuscripts and a printed text. However, 
nineteenth-century researchers knew of the existence of another manuscript text bound into the 
Verrazzano family copy of Ramusio's Delle navigatione et viaggi raccolta. This manuscript was 
recently identified in the holdings of the Department of Rare Books and Special Collections, McGill 
University Libraries, and is here described and printed for the first time. 
L'expe'dition de Giovanni da Verrazzano en 1524 sous les auspices de Frangois I" de France fut 
Pun des premiers grands voyages d'exploration. Le re'cit de Verrazzano est connu des historiens du 
XXe sidcle en cinq versions: quatre manuscrits et un texte imprim& Toutefois, les chercheurs du 
XIX' sidcle e'taient au courant de l'existence d'un autre manuscrit incorpore'ri l'exemplaire de l'ou- 
wage de Ramusio Delle navigatione et viaggi raccolta appartenant ri la famille Verrazzano. Ce 
manuscrit a re'cemment e'te'de'couvert dans le fonds du de'partement des livres rares et des collections 
spe'ciales des bibliothdques de PUniversite' McGill et i l  est de'crit et reproduit ici pour la premidre 
fois. 
n 17 January 1524, the French car- 
avel Dauphine sailed west from an 
island in the Madeira group in the 
Atlantic Ocean off the coast of 
portugal in search of the long sought western 
passage to the shores of Cathay. It was a small 
ship of one hundred tons with a crew of fifty 
men.' Commissioned by Francis I, King of 
France, the Dauphine was destined to explore 
the coast of North America. While Antoine de 
Conflans, an able navigator,'was captain of the 
vessel, the Florentine Giovanni da Verrazzano 
was the leader of the expedition and the person 
responsible for carrying out the royal commis- 
sion. After fifty days crossing the Atlantic, 
landfall was made in a place which has not 
been identified with precision. However, it 
has been suggested that the expedition may 
have reached the area close to where the North 
and South Carolina boundary reaches the 
ocean.' 
Having reached land, the Dauphine sailed 
north along the Atlantic coast until it reached 
the Cape Breton-Newfoundland area. The 
coast and its inhabitants were observed and 
described by Verrazzano and his account was 
the first to do so, containing important ethno- 
logical i n f ~ r m a t i o n . ~  Sailing near 
Newfoundland, known to Verrazzano as 
"Bacalaia," a name given by the Portuguese 
who fished in the area annually, the ship 
turned eastward and set sail for Normandy. 
Arrived in Dieppe, Verrazzano wrote a 
letter-report to Francis I summarizing the 
information collected during the voyage. This 
letter dated 8 July 1524 was probably written 
in Italian, Verrazzano's mother tongue, and 
was then to be translated into French. The 
Italian version of the letter was addressed to 
either Leonardo Tedaldi or to Thomaso 
Sartini, merchants in Lyons. The explorer 
asked them to forward the letter to Bonacorso 
Ruscellay, a banker in Rome. All three men 
were members of prominent Florentine fam- 
ilies and backers of Verra~zano.~ 
While the final report in French, if there 
ever was one, has never been found, a number 
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Figure 1. Title page of the McGill copy of Ramusio with the Verrazzano arms 
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of versions of the Italian original survive. The 
known extant versions which carry the desig- 
nations given to them by Alessandro Bacchiani 
are as follows: 
R, the Cdlere version, now Morgan 
Ms. MA. 776, a manuscript of the 
sixteenth century, a complete text 
published first by Alessandro 
Bacchiani and in a modern edition 
with an English translation by 
Lawrence Wroth.' 
F, the Magliabechian version in the 
National Library of Florence, again 
a complete text presumably a man- 
uscript of the sixteenth century, 
published by Giuseppe Arcangeli in 
1853 and Guglielmo Berchet in 
1 ~ 9 2 . ~  
Rm, the Ramusio version in volume 
three of Delle navigationi et viaggi 
raccolta, Venice, 1565, leaves 
420-422, this contains only the first 
part of the letter and omits the cos- 
mographical section.' 
C, the Cimento fragment, in the 
Accademia del Cimento, bears the 
stamp of Ramusio and contains only 
the latter part of the cosmographical 
section. I t  was published by 
Alessandro Bacchiani.' 
V, the Vatican version MS. 
Ottoboniano 2202, again probably a 
sixteenth century manuscript, 
described by Alessandro 
Bacchiani. 
Of the five versions, only R, F and V provide 
a complete text of the account of the voyage. 
Ramusio published only the first part of the 
text, i.e. the ethnographical portion, and the 
Cimento fragment (C) contains only the last 
two paragraphs of the cosmographical part. 
In addition to these versions of the text 
available for study today, nineteenth century 
researchers of Verrazzano's life were aware of 
the existence of another manuscript of the 
report to Francis I, bound into the Verrazzano 
family's copy of Ramusio's work. The first to 
mention the existence of this manuscript was 
G.W. Greene in an article in the October 1837 
issue of the North American Review." Shortly 
after the death of the last member of the 
Verrazzano family, Greene visited the family 
library, looking for information on the 
explorer. There he was informed by the person 
who had examined the volumes contained in 
the library previous to their being sold that 
"all ... that was found in it relative to Giovanni 
[da Verrazzano] was a manuscript bound up 
in the family copy of Ramusio, and a few loose 
papers." Subsequently, Greene stated that he 
presumed that the document "was nothing 
more than a copy of the ... cosmographical 
description, or perhaps of the whole letter, 
from the Magliabechian manuscript."" 
Ramusio's three volume work had been sold 
sometime before 1837 to a Captain Napier, 
R.N. This was very probably Captain Henry 
Edward Napier (1789-1853), a well known col- 
lector." Greene expressed in his article the 
wish that Napier would describe the manu- 
script, but nothing came of this. The manu- 
script was mentioned again in 1853 by 
Giuseppe Arcangeli, when he published the 
Magliabechian version (F). " When in 187 1, 
J.C. Brevoort mentioned Greene's visit to the 
Verrazzano library as well as his hypothesis 
about the manuscript's contents and value, it 
had again changed hands.14 Alessandro 
Bacchiani mentioned the manuscript again in 
1909. He said that it had been acquired by 
Napier before 1846 (Greene had placed this 
acquisition before 1837); but, in any case by 
1909, the manuscript was considered lost and 
its value still unknown.15 
In fact, sometime following Napier's death 
in 1853, Ramusio's work was acquired by the 
Canadian industrialist Peter Redpath 
(182 1-1894), a governor of McGill College, 
Montreal and a benefactor of the Library. In 
1877, Redpath gave the Ramusio to the McGill 
College Library." The set is composed of three 
volumes: the first dates from 1563, the second 
from 1583 and the third from 1565. Each vol- 
ume has the star-shaped coat of arms of the 
Verrazzano family pasted in the centre of the 
lower margin of the title page (Figure 1). In the 
third volume, the manuscript is bound in 
between ff. 422 and 423, that is, following the 
section in which Ramusio printed the first part 
of the Verrazzano text. 
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The manuscript, from now on called 
"McGill" for purposes of brevity, is composed 
of eight water-marked leaves, having text on 
both sides except for the verso of the fourth 
leaf and the eighth leaf which are blank. The 
water-mark has not been identified; it consists 
of the Medici arms surmounted by a royal 
crown. " The text is written in black ink with 
a wide Den in the clear round hand of the mid- 
seventeenth century that was used in most of 
Italy at that time. The text is divided into two 
parts, each one beginning with an elaborate 
calligraphic initial - " R  for the first section 
and "G" for the second. The ink, profusely 
used in the initials, has now acquired the 
familiar rusty brown colour and its acids have 
begun to eat away the paper. 
The first section contains the "parte cosmo- 
graphia" omitted by Ramusio. The McGill text 
is closer to that of the Magliabechian (F) ver- 
sion than it is to the Cellere (R) version, with- 
out, however, any indication that it was based 
on the former. In fact, all extant versions seem 
to descend from different copies of the orig- 
inal. "McGill" contains words which are miss- 
ing or spelled differently in the other extant 
versions. In one case, R omits a long phrase 
which F and McGill contain: " ...p ropinqui all 
equatore pih all' occidente participando pih a1 
settentrione giusta la detta linea meridionale 
continovando il lido per fino in gradi 21 non 
trovando termine ..." (lines 63-66).18 
On the other hand, "McGill" contains a 
number of errors found in F and noted by 
Bacchiani which probably indicate that the 
two texts are closely related. Thus, the incom- 
prehensible " ... se lo equestre di detta terra in 
parte corrisponde ..." of F is repeated verbatim 
in "McGill;" in R this appears as " ... se il sito 
terrestre di detta terra in parte corrisponde ..." 
m e  McGill scribe was unable to read 
"Rossia" and wrote "orsia." But then while F 
has " ...p romontorio di  capo di  Buona 
Speranza ...", "McGill" has the erroneous 
" ...p romontorio dicano di Buona Speranza ..." 
Furthermore, while R has the comprehensible 
" ... tutta questa terra...non giugnendo a la Asia 
ne a la Africa ...," "McGill" and F have " ... tutta 
questa nova terra ... congiungendo all'Asia et 
Africa ..." "Cimbri" in R becomes "Cimbi" in 
McGill. "A li antiqui noto" in R becomes the 
incomprehensible "all' antiquinozio" in 
ccMcGil1." But then ' ' V a t i t u -  
dine gradi 32 dall' equatore ..." while R says 
incorrectly "...in altitudine gradi xxxii da 
l'equatore ..." All the extant versions contain 
numerous spelling and grammatical mistakes, 
and they all contain many variations in the 
equations for longitude and latitude. 
The second part of the manuscript, written 
by the same hand, has for a title "Capitolo 
tratto dal Libro in lingua Fiamminga intitolato 
Mondo Nuovo, o vero, Descrizione Dell Indie 
Occidentali Raccolta di Molte Scritture e Note 
di diverse Nazioni da Gio. De Laet. Stampato 
in Leiden da Isaac Eltevier, 1'Anno 1625. Con 
privilegio di 12. Anni dalli SSri. Stati Generali. 
Descrizione dell' indie Occidentali, Libro 111. 
Virginia, Capitolo I. Foglio 74 - I1 Viaggio di 
Gio. da Verrazzano." This is an Italian trans- 
lation of Joannes de Laet's original Dutch ver- 
sion of Nieuive Wereldt ofte Beschrijvinghe van 
West-Zndien ... published in 1625. A second 
edition, much revised, appeared in 1630. A 
Latin translation of this second Dutch edition 
was published by the Elzevirs in 1633: Nwus  
Orbis seu Descriptionis Zndiae Occidentalis, and 
a French translation, L' histoire du Nouveau 
Monde ..., followed in 1642.19 This extract 
from De Laet, translated, as it is, from the 
Dutch first edition, suggests that the McGill 
manuscript should be dated to the period 
between 1625 when the text was first pub- 
lished and 1633 when the Latin translation 
appeared. It  would seem probable that if the 
Latin version or the French (1642) had been 
available, the translation into Italian would 
have been made from one of them rather than 
from the Dutch. Furthermore, the McGill text 
follows neither the Latin nor the French trans- 
lation, both made from the second edition of 
De Laet's text. All of this suggests very strongly 
that the McGill text should be dated in the first 
half of the seventeenth century. 
The McGill text of Verrazzano's letter adds 
significantly to the available versions. Its prov- 
enance - commissioned by a member of the 
Verrazzano family to complete Ramusio's text 
-gives it additional importance. Of the extant 
versions, only the Vatican text (V) has not been 
published. Furthermore, the McGill text con- 
tains an important phrase as does F (lines 
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63-66) omitted in R. This calls into question iations from the published Gllere, 
Lawrence Wroth's assertion that R represents Magliabechian and Cimento manuscripts have 
Verrazzano's own copy of the text.20 been noted, and every fifth line of "McGill" 
indicated in square brackets. As well, photo- 
The transcription of the McGill manuscript graphs of the McGill manuscript are printed. 
which follows includes both the Verrazzano After more than a century of obscurity, this 
text and the de Laet text. In the former, all var- lost text of Verrazzano is now restored to view. 
VERRAZZANO'S COSMOGRAPHY 
Restami gia da narrare a V.S.M.' l'ordine di detta2 navigazione circa3 la4 cosmografia, come 
di sopra dissi parten[5]do dalli5 prefatti6scopuli che sono7 situati nel fine occidente all' 
antiquino~io,~ e nel meridianoLO descrittoL1 per lelZ Insule Fortunate in latitudineL3 gradi 3214 
dall'15 equatore dell6 nostro Emisfero17 navigando18 all'19 occidente per fino allaZO prima 
[IOIterra trovammo21 leghe 1200, dico 1200,22 che contengono miglia23 4800 computando 
miglia 424 per lega25 second0 l'uso maritimo delli na~ilerii. '~ Geometrice giustamentez7 la pro- 
p ~ r z i o n e ~ ~  sevisettimaZ9 del diametro alla circonferenza30 gradi 92 [15] 541641472733." Con 
cio sia che e s s e n d ~ ~ ~  la corda dell'  arc^^^ del massimo circo10~~ gradi 114 611 1, e35 la corda 
del paralel10~~ gradi 34 della prima terra da noi trovata alla37 medesima p r o p o r ~ i o n e ~ ~  gradi 
95 2231450 essere si m ~ s t r a ~ ~  l'ambito di tutto il circuito40 gra[20]di 300 313115754L che dando 
per ogni grado come confer man^^^ la m a g g i ~ r ~ ~  parte di quelli che hanno sperimentato ris- 
pondere in terra alla44 p r o p o r ~ i o n e ~ ~  del cielo miglia46 62 112 f a r i a n ~ ~ ~  miglia 18759 311126 
quali4' r e ~ a r t i t e ~ ~  in 360 per veneria per ciascun miglioSO 52 [25] 1989/9072.51 E tanto vale 
'. R: V. MtL 
2. F: dicta. 
3. F: circha. 
4. R: a la. 
5. R: da li; F: delli. 
6. R and F: prefati. 
7. F: son. 
'. F: dello. 
9. R: a li antiqui noto; F: agli antiqui noto. 
10 . F: meredian. 
". R: descripto. 
12 . R: la. 
13. R: altitudine di. 
14. R: XXXII. 
15. R: da 1'; F: dallo. 
16 . R: nel. 
17 . R: Emisperio; F: emisperio. 
18. R: navicammo. 
19. R: a lo. 
20 . R: per insino a la; F: allo. 
21 . F: trovamo. 
22. Omitted in R and F. 
23. R: migla. 
24 . R: quactro. 
25. R and F: legha. 
26. R: marictimo de navalieri; F: lo uso marit- 
timo degli. 
27 . R: geometricie iusta; F: gieometrice giusta. 
28 . R: proportione tripla senza; F: proportione 
tripla. 
29. R: sesquiseptima; F: tripla. 
30 . R: a la circumferentia; F: circunferenza. 
31. F: 92 54641472733. 
32. R: sendo. 
33. R: del archo; F: archo. 
34 R: circulo. 
35 . F: et. 
36. R: pararello di. 
37. R: a la. 
38. R and F: proportione. 
39. R: monstra. 
40. R: el circulo; F: circulo. 
41. R: 300 71311515. 
42 . R: confermono. 
43. F: maggiore. 
44 . R: a la. 
45 . R and F: proportione. 
46. R: migla. 
47 . R: farieno. 
48 . F: quale. 
49. R and F: ripartite. 
'O. R: ciaschuna migla; F: ciaschuno. 
51. R: 52 98919072. 
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ogni grado di longitudine nel paralello sudetto5' di gradi 34 sopra il quale per la retta del meri- 
diano di detti5' scopuli, che stanno in p a d i  32 abbiamo ~alculata '~ la ragione in questos5 che 
le dette leghe 1200 per retta linea in gradi 34 da" occidente in oriente abbiamo" trovato. 
Adunque per quelle5 a gradi 92 541641472733 e tanto a b b i a m ~ ~ ~  navigato piii all'" occidente, 
che non fii cognito agli antichi6' nel detto paralello6' di gradi 34. Questa distanza" a noi fii 
nota per la longitudi[30]ne con ~ a r i ~ ~  strumenti navigando6' senzab6 eclipsi" 1unari6' o altro 
a s ~ e t t o ~ ~  per i170 mot0 solare pigliando71 sempre la plenazione7' a qual si voglia ora73 per la 
d i f f e ren~a~~  faceva dall' uno all' altro7' orizonte correndo la nave geometrice76 ne era noto 
interval[35]lo dall'78 uno  meridian^^^ al1"O altro come in un8' libretto tutto amplamente 
notato8' insieme col crescimento del mare in qual si voglia clima a ogni tempo e83 ora i184 quale 
non inutile stimo abbia8' a essere a n a ~ i g a n t i . ~ ~  Spero meglio87 per la teorica conferirlo a 
[40]V.S.M.88 Mia i n t e n ~ i o n e ~ ~  era di pervenire in questa navigazionegO al Cathaio91 all' 
estremo9' oriente Asia p e n ~ a n d o ~ ~  trovare tale impediment0 di nuova terra quale hb 
trovata, e se per qualche ragione pensavo quella trovare non senza9' qualche f r e g i ~ ~ ~  di pene- 
t[45]rare all'97 Oceano Orientale. Essere stimavo9' questa ~ p i n i o n e ~ ~  di tutti gl'loO antichi 6 
stata credendo certamente il1O1 nostro Oceano Orientalelo' de India uno essere senza inter- 
posizione103 di terra. Questo afferma Aristotile'04 argumentando er varie similitudini. La quale 
opinione [50]6 molm contraria a i105 moderni e 1' esperienzalg falsa. Imperocch&lo7 la terra 
5 stata trovata da quelli108 antichi incognita un altro modol* a rispetto di quellaHO a lor0 ffi 
". R: longitudine nel detto pararello; F: uno 
detto. 
53. R: del linea recta dal merediano di dicti; 
F: el merediano. 
54. R: habbiamo calculato; F: habbiamo 
calchulata. 
". R: impero. 
56. R: d'. 
57. R: habbiam ~erverria. 
58 . R: quella e; F: e. 
59. R: habbiamo. 
60. R: a lo; F: allo. 
61 . R: a li; F: alli antiqui. 
62 . R: decto pararello. 
63. R and F: distantia. 
". F: varii. 
65. F: navicando. 
66 . R: sanza. 
67 . F: eclissi. 
68 . R: lunare. 
69. R: aspecto. 
70. F: al. 
71 . R: piglando. 
72 . R and F: elevatione. 
73 . R: hora. 
74 . F: differentia. 
". R: da 1' uno et l'altro. 
76 . R and F: geometricie. 
77 . R: lo. 
78 . R: de. 
79. R and F: merediano. 
R: a 1'. 
R and F: uno. 
R and F: ho notato.: 
R and F: et. 
R and F: el. 
R: existimo habbia; F: Habbia. 
R: ad navicanti; F: navicanti. 
R: miglore. 
R: con Vra Mta. 
R: intentione. 
R: navigatione; F: navicatione. 
R and F: Cataio. 
R: et a lo extremo; F: allo. 
R: de 1'; F: della. 
R and F read: Asia non pensando. 
R: sanza. 
R: freto da; F: freso. 
R: a lo; F: allo. 
R: existimavo. Et. 
F: oppinione. 
R: li; F: gli. 
R and F: el. 
R: occidentale. 
R and F: interpositione. 
R: Aristotele. 
Omitted in R and F. 
R: et alla experienza; F: et la esperientia. 
R: impero che. 
R: a li; F: quegli. 
R and F: mondo. 
R: quello. 
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noto. Manifestamente essere si mostra e 'I' di maggiorel" della nostra Europa, dell'"' Africa, 
e qua[55]si de11"14 Asia. Se rectamente115 s eculiamo la grandezza116 di quella, come sotto 
brevitl ne far6 un poco di discorso a V.S.M.llPL' equatore distante dal meridiano dall' I n s ~ l e ~ ~ '  
Fortunate verso 1' occidente gradi 20 320601472081119 1' Ispani120 verso 1' Austro gradi 54 
[60]hanno navigato12' dove hanno trovato terra ~ e n z a ' ~ ~  fine. Tornando poi settentrione 
giusta124 la detta linea r n e r i d i ~ n a l e ' ~ ~  correndo il lidolZ6 per fino127 in otto12' gradi propinqui 
all' equatore piii all' occidente participando piii al settentrione giusta la detta linea [65]meri- 
dionale continovando il lidolz9 per fino in gradi 21 non trovando termine130 gradi 89 
29709/4678213i hanno navig~ato,"~ quali giunti con gradi 20 32060146781 fanno gradi 110 
44830146783,13' e tanto hanno n a ~ i ~ a t o ' ~ ~  dal detto meridiano dall'L35 Isole Fortunate piii all'136 
occiden[70]te, nel paralello gradi 21 altitudine; questa distanza13' da noi non 2 stata 
~per imen ta ta l~~  per non aver fatta140 detta navigazione14' potria variare poco piii o manco.142 
A b b i a m ~ ' ~ ~  quella ~ a l c u l a t a ' ~  geometrice145 per la [751notizial~~ di molti na~ica l ier i , '~~ che 
1'"" hanno frequentata. Quali affermano essere legho149 1600, giudicando per 1' arbitrio150 
el discorso della15' nave second0 la q ~ a l i t i i ' ~ ~  del vento, per la continova15 na~ i~az i0ne . l '~  
Spero in breve, ne d a r e m ~ ' ~ ~  ~ t t i m a ' ~ ~  certitudine. Dall'157 altra parte noi in questa nostra15' 
navigazione fatta159 [Solper ordine di Vostra S.M.16" oltre i gradi 92 che161 dal detto meri- 
dian~" '  verso 1"" occidente dallal" prima terra trovammo16' gradi 34, navigandol& leghe 
300, dico leghe 300, i n t ~ - a ' ~ ~  oriente ~e t t en t r ione '~~  leghe 400 quasi all" O oriente con- 
R: et. 
F: maggiore grandezza. 
R: de la. 
R: de la; F: della. 
F: rettamente. 
R and F: grandeza. 
R: V. Mta. 
R: de le isole; F: dalle. McGill omits ultra. 
R: 20 3206014781; F: 20 32060147281. 




R: septemtrione iusta. 
R: meredionale. 
R: lito; F: el lito. 
R: insino. 
R: octo. 
F: continuando el lito; not in R. 
The phrase "propinqui all' equatore ... non 
trovando termine" (lines 63-66) is omitted 
in R. 
R: 89 2970146781. 
F: navicato. 
F: 110 et 44830146783. 
F: navicato. 
R: merediano de le. 
R: a lo; F: allo. 
R: pararello di ... de la; F: della. 
R: distantia. 
R: experimentata. 
1 4 U  . R: havere facta; F: avere fatta. 
141 . R and F: navigatione. 
142 . F: mancho. 
143. R and F: habbiamo. 
144 . F: calchulata. 
145. R and F: geometricie. 
146 . R and F: notitia. 
147 . R: naveleri periti. 
148 . F: la. 
149. R: leghe. 
lS0. R: albitrio. 
151. R: de la. 
152. R: equalita. 
153. F: continua. 
154. R: navicatione. 
155. R: hareno. 
156. R and F: optima. 
157. R: da 1'. 
15'. Omitted in R. 
lS9. R: navicatione facta. 
16". R: V. Mta. 
161 . F: ch'i.. 
162 . R and F: merediano. 
163. F: lo. 
164 . R: de la. 
165 . F: trovamo. 
166. R: navicammo; F: navicando. 
I". F: infra. 
168. R and F: et. 
169 . R: septemtrione et. 
170. R: a 1'; F: et allo. 
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tinovo, & sitoI7' della terra sia[85]mo pervenuti"' infino a gradi 50,17' la~ciando"~ la terra, 
che pih tempo fa t r o ~ o r n o ' ~ ~  li176Lusitani quali ~ e ~ u i r n o ' ~ ~  pih al settentrione17' pervenendo 
sin0 al circolo a r t i ~ o " ~ ,  e illso fine lasciando181 incognito. 
Giunta adun uelE2 la latitudine settentrionalelS3 con [90]la rner id i~nale , '~~ ~idel icet ,"~ 
gradi 54 con lildhgradi 66 fanno gradi 190 ,191 20, che tanto contiene"' di latitudine 1' Africa"' con 
1'la9 Europa, perche giugnendo 1 e s t r e r n ~ ' ~ ~  Europa, che sono i194 limiti di 
N o r ~ e ~ i a , ' ~ ~  che stanno in gradi 71 con l'estre[95]m0'~~ Africa, che ill9' promontorio, 
dicano di B ~ o n a ' ~ ~  Speranza in gradi 35 faranno solo 100, e se 1' equestre di detta terraZo0 
204 ,205 in parte corrisponde201 al lido marittimo202 non & dubbio203 di grandezza 1 Asia ecceda.*06 
In tal forrna troviamo a1207 globo della208 [100]terra molto maggiore non hanno tenuto gl' 
Antichi a repugnanti e mattematici hanno209 quella rispetto all'"' acqua, sia minima, il che 
per esperienza211 r212 opposito ~ e ~ ~ i a r n o . ~ ' ~  E quanto all aere214 corporale di  spazio215 non 
meno la terra che ac[lO5]qua possedere giudichiamo come alla presenza, meglio217 spero, 
e con218 pih ragione esperimentare e mostrare a V.S.M.219 Tutta questa nova terraZZ0 o nuovo 
mondo, che di sopra a b b i a m ~ ~ ~ '  narrato, contiene, insieme, c ~ n ~ i u n ~ e n d o ~ ~ ~  all' Asia et 
R: al lit0 de la; F: continuo el lito. 
R: pervenendo. 
R: in gradi 54; F: per infino ... 
"Lasciando ...", the text of C begins at this 
point. 
R and C: trovorono. 
R: e; C: i. 
R: quale seguirono; C: seguivano. 
R: septemtrione; F: septentrione; C: 
settemtrione. 
R: per insino al circulo; F: circulo; C: per- 
fino al circulo Articho. 
F: '1. 
C: Articho lasando il fine. 
R: adonque. 
R: septemtrionale; C: settemtrionale. 
R: meredionale. 
Omitted in R, F, and C. 
R: cio &; F: 6.  
R, F and C: non tiene. 
R: 1'Affrica; C: Africha. 
F: la. 
C: gungendo. 
R and F: lo. 
R: stremo. 
R: de la; F: della. 
R: e; F: 6 .  
R: Norvegha; F: Norveggia. 
R: 1' extremo; F: lo. 
R: de 1'; F: della. 
R: che 2 il; F: che &; C: che & al. 
Omitted in R, F and C; F: di capo. 
R: farieno solo gradi 106 et se il sit0 ter- 
restre; F: gradi 106 ... lo sito; C: fariano 
gradi 106, et se il sito terrestre. 
R and C: conrisponde. 
R: lit0 maritimo; F: lito; C: litto. 
R: dubio. 
R, F and C: grandeza. 
R: a; F: la. 
R, F and C: exceda. 
R and F: el; C: el grobo ... magiore non 
Bnno. 
R: de la. 
R: li Antichi et repugnante a mathematici 
c' hanno voluto; F: gli Antichi repugnan- 
tia matematici; C: li antichi et repugnante 
a matematici hnno voluto. 
R and C: a 1'; F: alla. 
R: experientia; F: esperientia; C: 
isperienza. 
F: lo. 
C: oposito veggiamo. 
R: Et ... al Area; F: Et ... a110 aere; C: 
Et ... all aria. 
R, F and C: spatio. 
F: la. 
R: a la presentia miglore; F: presentia; C: 
& chome a la presentia miglore. 
Omitted in R, F and C. 
R: ragioni viste et sperimentate e mons- 
trare a V.Mta; F: experimetare et; C: espe- 
rimentar ... vostra serenissima maesth. 
Omitted in R, F and C. 
R : habbiamo; C : nuova 
terra,. . .e.. .abiamo. 
R: non giugnendo a la; F: congiugniendo 
alla; C: congugnendo. 
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A f r i ~ a , " ~  il che [ I  lO]sappiamo c e r t ~ , ' ~ ~  p ~ t r i a ~ ~ ~  g i ~ ~ n e r e ' ~ ~  alYZ2'  Europa con la Norvegia, 
e orsia, che ~ a r e b b e ~ ~ ~  falso,  second^^^^ gl' Antichi, quali da promontorio de Cimbi,230 quasi 
tutto il settentrionale d i c ~ n o ~ ~ l  essere stato navicato all232 oriente, circuendo circa233 il Mare 
Caspio, e il me[ll5]desimo, affermano, resterebbe adunque sola234 i n t e r ~ l u s a ~ ~ ~  da 
mari silicati dall' oriente et occidentale, e ~ e l l e ~ ~ ~  due ne c h i ~ d e ~ ~ ~  1' uno e239 1' altro perche ? oltre ai gradi 54 dell' equinoziale240 verso 1' austro si ~ t e n d e ~ ~ ~  oriente per lungo spazio, 
e244 dal [120]settentrionale~~~ passando i246 gradi 66 segue tornando in247 verso oriente 
giugnendo per fino249 a gradi 70. Spero con 1' ajuto di V.S.M. ne averemo in breve m i g l i ~ r e ~ ~ '  
certitudine, la quale DioZ5l onmipotente prosperi a causa veggiamo ~ t t i m o ~ ~ ~  fine di questa 
nostra [125]cosmografia, he^^^ si adempia la sacra voce dell' ~ v a n ~ e l o . ~ ' ~  Nella nave DelfinaZS5 
in Normandia in porto di Diepa a di 8 di Luglio 1524. 
Humilis Servitor256 
Joannes ~ e r r a z z a n u s ~ ~ '  
LAET'S NIEUIVE WERELDT 
Giovanni da Verrazzano, Fiorentino, fece partenza con carica di commessario di Francesco 
primo re di Francia, alli 17 di Gennaro 1524 dall isole di Canaria prendendo il suo corso verso 
occidente con buon vento d' oriente. E nel tempo di giorni 25 - fecero in circa 500 leghe, di 
poi indirizzorno lor corso d' occidente a settentrione di mod0 che doppo altri 25 giorni di viaggio 
scopersero una terra nuova, che giaceva barso, presso 1' acqua, e per li fuochi che cola vedevano, 
giudicorno che dovesse essere abitata, e si missero verso ostro. Veggiorno ben 50 - leghe alle 
coste per trovare un comodo porto, ma non trovandolo in quell' acque verso ostro, tornarono 
verso tramontana, dove medesimamente non trovarono porti. Si che si messero verso le coste 
e mandando il lor0 coppano verso terra, trovarono molta gente alle rive, o vero gengive, quali 
F: Africta. 
R: per certeza. 
F: porria. 
C: sapiarno per certeza ...g ugnere. 
R: a la; F: all. 
R: Norvenga e Rossia, che saria; F: 
Norveggia et Rossia; C: Rossia ... saria. 
F: sicondo. 
R: li Antichi ... dal...Cimbri; F: gli 
Antichi ... dal...Cimbri; C: li Antichi ... 
dal ... Cinbri. 
R: el septemtrione dicano; F: septentrio- 
nale; C: settentrione. 
R: navigato a lo; F: allo. 
F: circha. 
Omitted in R, F and C. 
C: resterebe ... interchlusa. 
R: dui. 
R: da lo orientale ... e quella; F: dallo 
orientale ... et; C: dell' orientale et ociden- 
tale, et. 
C: dui ne guida; R and F omit chiude. 
R and F: et. 
R: de lo equinoctiale; F: dello equinotiale; 
C: di gradi 54 delle equinotiali. 
F: lo. 
C: istende. 
R: al; F: allo. 
R, F: spatio; C: adds et after spatio. 
R: septemtrione; F: septentrionale; C: 
settentrione. 
R: e; F: 6 .  
Omitted in R,F and C. 
F: lo. 
R: per insino; C: gugnendo persino. 
R: aiuto di V. Mta ne haremo meglore; F: 
aiuto ... aremo migliore; C: aiuto vostra 
serenissima maesta n' aremo ... miglore. 
<cne averemo" omitted in R,F and C. 
Omitted in R, F and C. C: Iddio. 
R: optimo; F: optime; C: vegiamo optima. 
R: cosmographia et; C: chonsmografia, 
et. 
R: de lo evangelio; F: bocie dello 
Evangelio; C: adenpia ... del Vangelo. 
R: Dalphina a di VIII di  luglio 
M.D.XXIIII; C: in la ... Dalfina. 
F and C: Humilissimo. 
R: Janus Verazanus; C: Ioanne Verazano. 
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pigliarono la fuga e qualche volta restavano a guardare sopra li Christiani con la bocca aperta. 
Ma finalmente con segni certificati, che non li saria fatto alcun' inconveniente li mostrarono 
un buon luogo per venire a terra, et anco li presentarono delle lor0 vettovaglie. I1 popolo andava 
nudo eccettuato che coprivano le lor0 vergogne con certe pellicine. Erano di color bruno, neri 
di capelli, altrimenti belli e proporzionati. I1 lido era coperto di fina sabbia, che si estendeva 
in piccoli muchi, e 1' addietro 5 bello, et alto fondo, e sperso di alberi. Questa terra, che prima 
scopersero, era sopra 1' altezza di 34 gradi verso tramontana. La linea, in una buona e salubre 
aria, trovarono, che cola 1' estate la maggior parte regnavano venti di maestro e ponente, con 
chiaro e lucido tempo e poca pioggia, e se benne era un lido aperto non trovarono male a starvi 
con le navi, stante le coste sono libere di scogli. Si partirono di quivi tenendosi lungo le coste, 
quali trovarono estendersi verso levante, e vederono continovamente molti fuochi a terra, dopo 
trovarono il paese estendersi verso tramontana il quale si mostrava molto piti bello, et ameno, 
calarono lh a terra, e trovarono la gente simile all' antecedente, vederono molte vite, quelli 
caminavano sopra gli alberi, quelli a1 loro parere potevano dar buoni frutti in caso fussero state 
ben coltivate, veleggiarono cosi avanti, second0 il lor parere ben 100 leghe dove trovarono una 
bella riviera, dove si tirava di nuovo la costa verso oriente, quale proseguirono circa 50 leghe, 
dove scoprirono un' isola, quale aveva la forma triangolare, giacendo 50 leghe dalla terra ferma 
piena di montagne, piene e spesse di alberi, e ben abitata, quale nominarono Claudia, 50 leghe 
piti avanti trovarono un buon porto, dove trovorno gente molto buona e trattabile, quale avevano 
un re, che era vestito con una pelle di cervo artifiziosamente intorta, trovarono fra di lor0 molto 
rame rotto, del quale questi salvatici facevano molto conto. Questa terra era giacente sopra 
1' altezza di gradi 41 213 e si estendeva fra oriente e mezzo giorno, la bocca del porto giaceva 
aperta verso ponente, largo mezza lega ma di dentro si tirava tra oriente e tramontana 12 leghe, 
e lh veniva piti largo e piti lungo, e fa un golfo ben largo di 20 leghe, nel quale giacevano cinque 
piccole isolette, quali erano molto belle e fruttifere, nel mezzo, vel circa dentro di questo porto 
vi 5 uno scoglio di pietra, a proposito di fare sopra un castello, o fortezza per difendere il porto. 
Si partirono di lh li 5 Maggio e corsero avanti appresso le coste ben 150 leghe trovando la terra 
quasi tutta simile se non che era un poco piti alta con alcune montagne, la costa si estendeva 
da 50 leghe verso oriente e doppo di nuovo verso tramontana trovarono colh la gente molto 
differente dall' antecedente. Mentre sicome quella mostrava esser molto gentile e cortese, era 
questa molto rustica e salvatica. SichC per nessun messo con questi potevo aver alcun com- 
mercio. Erano vestiti con pelle di gisi, castori e pelle di pesci marini, e altre pelle pigliano il 
lor0 nutrimento quanto lontano possono imaginarsi tra pescare e cacciare, e da alcune radice, 
che il paese colh da per& produce, non avevano alcuna sorte di grano, ne medemamente. 
Lavoravano la terra. Ancora osservarono il paese inabile da produre alcun frutto, quando vole- 
van0 cambiare alcuna cosa venivano lor0 sopra li scogli, e lasciavano a basso quello volevano, 
et all' incontro dimandavano coltelli, armi da pescare, e simili robe. Non volevano lasciar venire 
la gente a terra per qualsivoglia cortesia se li presentarse. Erano perb al dispetto lor0 penetrati 
qualche lega in terra, tiravano per6 con le freccie sopra la gente e poi scappavano nelli boschi. 
Non trovorno in terra cosa di merito o valore, che boschi molto spessi e montagne salvatiche, 
quale ben mostravano avere in se alcuni minerali, mentre il popolo aveva segnali di rame dall' 
orecchie pendenti. Partirono di lh mettendo il lor0 corso verso greco longo le coste, quale tro- 
varono piti ameno, e con fondo aperto senza alberi con montagne alte fra terra scopersero ben 
32 isole tutte giacente vicino a terra, essendo piccole con molte storte, facendo molti buoni 
porti e canali tra esse isole, e cosi veleggiando avanti verso greco vennero dopo un veleggiamento 
di 150 leghe, vennero alla terra, o paese avanti scoperto dalli Brittoni, all' altezza di 50 gradi 
appresso tramontana. La linea d' onde risolsero ritornare in Francia, et arrivorno a Diepe in 
Luglio ie detto anno 1524. 
In questo raccolto viaggio del Verrazzano troviamo la situazione e condizione di questo paese 
grossamente descritto mentre il paese in tal maniera si estende dentro e fuori come in parte 
abbiamo qui inteso, et ora appresso sentiremo. Ma si come lui in pochi luoghi fii a terra, non 
ha potuto le condizioni de paesi e popoli pitidestintamente penetrare. Vediamo ora moi piti 
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distusamente penetrare cosa che gl' Inglesi e nostri pih amplamente hanno ritrovato e messo 
in luce. 
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